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　What can art accomplish in this day and age?  In the 
land of Tohoku, artwork is being created by reinterpreting 
the meaning of “place” form phenomenological and ar-
cheological approach.  A certain spontaneous unique pro-
duction style guided by the mysterious climate of 
Yamagata is being established in recent years, and this 
style is now becoming a collective phenomenon. 
In contrast to the bewildering and pleasure-seeking scene 
of big cities, people living in Yamagata are being taught 
daily about the meaning and evanescence of individual 
existence through the season and weather that changes on 
daily basis.  This harsh and magnificent natural environ-
ment reminds the locals about human frailty and sheer 
force of nature in a gentle yet cruel ways. When various 
human belief systems finally become whole with the na-
ture by going through the circle of life, it is only then that 
humans can regain the awareness toward life force that 
they have forgotten.  Tohoku is filled with various attrac-
tive cultural and nature-oriented experiences that people 
can only experience by visiting the actual land. 
I would like to see artists define what it means to draw a 
picture, by engaging in various field work and research by 
focusing on the reality of living in this land on this day 
and age.  In doing so, it is my hope that these artists can 
untie their creative flow in their production process, by 
being able to extract commonness and idiosyncrasy spe-
cific to a certain “place”, and take the regional art and 
“site-specific” concept to the next level.
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World Architecture Festival 賞ショッピングセンター部門






























































































図６　「TOUGEN - St.Regis Osaka -」













































図９　「TOUGEN  –Furusato Futabamachi-」
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や文化に影響をうけながら「世界の風景＝TOUGEN」を
描くことが可能なのだということを実感した。
　トマス・モアのユ トーピア思想は、理想的な社会を実現し
ようとする、現代人が頭に思い描く「理想郷」とは異なる管
理された社会であり、現実への批判が含まれている。それ
に対し陶淵明の掲げた「桃源郷」は日常と心の中との関係
性を述べている。理想社会の実現ではない、目的をもって
到達できない心の中に存在する地を夢想している。
　現代社会における人間の理想は、宇宙・遺伝子・医療・
科学や、電脳世界へと転化されている。その様々な理想の
追求は、人間の心を内に閉ざし、更なる漠然とした「不安」
で包み込んでいく。東北の地・山形に移り住み、この理想的
な山や自然に抱かれながら人間・動物・植物のことを考え、
関わり、みつめることで、自分がまた何物かに生まれ変わり、
絵を描く必然性が視えてくる。
　自然や人間がその土地で生き、様々なものを見つめ、表
現するものは、これからも普遍的な芸術を生み出すリアリズ
ムであると確信している。東北を想い、世界を旅する日々は
これからも続いていく。
註
1.  一定の場所に存在するために制作された美術作品および経過
のことをさす。 一般に、美術作品を設計し制作する間、制作者
は場所を考慮する。
2.  山形県最上郡大蔵村肘折温泉の灯籠絵の展示会。
3.  東北芸術工科大学美術館大学センターの企画展。2009年度よ
りTUAD mixing!と題し、ふたりのアーティストを組み合わせ、展
覧会やトー クイベントを主催してきた。
4.  山形県村山地方・庄内地方に広がる月山・羽黒山・湯殿山の総
称。修験道を中心とした山岳信仰の場として現在も多くの修験
者、参拝者を集めている。
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